英国の外国語教育政策 : "Languages for All"から"Languages for the Few"に by 阿部 晃直
神戸市外国語大学 学術情報リポジトリ
英国の外国語教育政策 : "Languages for All"から










































French 20422 22334 27359
German 7084 7639 9619
Spanish 2478 3277 3896
GCSE
French 265317 270416 279081
German 75795 69051 84827
Spanish 19073 22226 25870
（as cited from Schools Examination and Assessment Council, statistics division）










Concern is growing  . . .  that the commitment to diversification 
into languages other than French is slipping in many areas in 
the face of a host of competing pressures. . . .  One of the worst 
（ 3 ）
affected of the areas which received Department for Education 
funding from 1988-91 is Staffordshire, where the percentage of its 
schools teaching a language other than French as a first foreign 
language has fallen from 60 per cent in 1992 to 50 per cent, with 









れ，CILT（Centre for Information on Language Teaching and Research，




交代に伴い KS2 における必修 MFL 実施の棚上げなどがあり，この国の外国
語習得計画は，根底からゆらいできた。以下では，こうした外国語をめぐる事
象の展開を見て行くことにする。
　まず最初に現在の英国の外国語教育促進の基盤になった Nuffield Inquiry 














































月に政府は，しばしば単に Green Paper と呼ばれている 14-19: extending 










　Green Paper には Language Learning: Appendix to Green Paper 14-19




　Nuffield Report, Green Paper（Appendix to Green Paper を含む）とい
う以上二つの政策提案を土台に，政府は2002年12月に Languages for All: 













選択制への移行は，２月の Green Paper の発表時点から各方面から猛反対
に遭っていた。例えば，Education Guardian（6 March, 2002）は，政府の
この決断に対する Nuffield Languages Inquiry 委員会委員長（Sir Trevor 
McDonald）の批判を次のように伝えている。
（ 7 ）
Sir Trevor said he was shocked by the government’s decision, 
which was a “Major setback ［to foreign language learning to this 
country］.”
What clearer message could there be that the government believes 
languages to be no more than an optional extra?
（［  ］内は，BBC news（24 May, 2002）より筆者補足）
Sir Trevor は，また，外国語が単に取らなくてもよい科目ということになる
と，生徒はその能力のいかんにかかわらず外国語を止めてしまうだろうと予
測した。英国学士院も，長文の論文を出して政府の Green Paper における
外国語教育に関する提案に対する懸念を以下のように表明した。
We are alarmed by the proposal outlined in the Government’s 
Green Paper  . . .  that languages should no longer be a core subject 
on the secondary school curriculum for England. This will seriously 
damage foreign language learning and teaching in this country, 




1999年に改訂され2000年施行の National Curriculum は，外国語を課さな















　外国語履修者数の下落は，当然 GCSE や A レベルの外国語受験者数に反
映された。次表は CILT が GCSE 試験における外国語受験者の KS4 の総生
徒数に占める割合の推移をまとめたものである。7
表２
Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% of pupils en-
tered for a lan-
guage GCSE
71% 75% 78% 76% 78% 76% 73% 68% 59% 50% 46% 44% 44%






1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total subject entries 620,164 662,163 681,082 680,048 672,362 681,553
Total lang. entries  39,554  38,149  36,488  34,440  30,997  30,910
Prop. of lang. entries 6.4% 5.8% 5.4% 5.1% 4.6% 4.5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
654,033 662,670 675,921 691,371 715,203 718,756 741,356 757,697
 28,257  27,475  27,052  26,665  28,010  28,377  29,423  29,527










GCSE 受験者数の落ち込みの A レベル試験への影響である。Lord Dearing
は2006年に政府の要請で外国語政策の点検をし，The Languages Review: 
























ける地位の向上を図る必要を提言している。結局 Lord Bearing は，多くの
要求に反して，KS4 の外国語を元の必修科目に戻すことをせず，初等教育に
おける外国語教育に力を入れることを提案したのである。そこで，2009年の
DCSF, Independent Review of the Primary Curriculum: Final Report を経
て，11 同年政府は，Developing Language in the Primary School: Literacy 
and Primary Languages と題して外国語をカリキュラムに組み込んだ国家
戦略を発表したが，2010年５月の政権交代で来年からの実施予定は取り消さ
れてしまった。
　Lord Dearing は，その Languages Review（2006）で政府が採った一つ
の政策の成否とそれが露呈することになった英国社会の執拗な一面を次のよ
うに描写している。
The close association of that dropping of a language with social 
class and overall academic achievement firmly poses the question 
whether Languages for All now has the substance that was sought 
by the Government, and what should be done about it. It was far 
from the intention that learning a language, and gaining insights 
into the associated culture of a country, should become elitist and 
potentially divisive in terms of social class.（p.17）
KS4 の外国語の選択化は，上でも触れたたようにそもそも毎日何万人とも言
われる不登校生徒対策であった。12 そして，外国語教育におけるその代償と













　　 １ Department of Education and Science and the Welsh Office, Modern 
Languages in the School Curriculum: A Statement of Policy（London: Her 
Majesty’s Stationary Office, 1988）.
　　 ２Sue Wright, “Language Learning in England and Wales: Policies and At-
titudes in Flux,” in Language Education for Intercultural Communication, ed. 
Dennis Ager et al.（Clevedon: Multilingual Matters, 1993）.
　　 ３Education Act 1996の section 363によるもので，1998年９月から施行された。




　　 ５CILT, Language Trends 2004 参照。http://www.cilt.org.uk/key/trends2004.htm










　　 ９English と Mathematics の受験者数は，以下の JCQ のサイトより入手でき，
それぞれ，80150，51168となっている。
http://www.jcq.org.uk/national_results/index.cfm
　　 10The languages Review, 2006, pp.9-12より筆者要約。この報告書は，中間報告
で，翌2007年に最終報告書が出ている。Dearing’s Review と呼ばれることもある。
　　 11Sir Jim Rose が政府の委嘱で作成したもので，しばしば Rose Report と呼ば
れている。前年の2008年には中間報告書を出している。
　　 12BBC は，2009年２月になって“Anti-truancy drive removed French”と題し
て，Green Paper が出された当時文相であった Baroness Morris の告白を載せてい
る。
http://news.bbc.co.uk/go/pr/-/2/hi/uk_news/education/7867323.stm
